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Abstract 
There is a problem that a person with developmental disorder has the disagreement 
of the self-valuation and others evaluation. In this study, we investigated the effect of 
developmental disorder tendency on the factors of subjective adjustment, 
self-acceptance and acceptance of others for students in adolescence. As a result, the 
significant different was shown between high-risk clusters and the low-risk cluster in 
the ASD tendency. On the other hand, the significant different was not shown between 
the high-risk cluster and the low-risk cluster in the ADHD tendency. From the above, it 
was suggested that it was necessary for a person with developmental disorder to 
understand their features on their supports. 
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【問題と目的】青年期を迎えた発達障害者の支援において重要となるのは、1次的障害への








対象：A県在住の大学生および専門学校生、計 252 名（男子 93 名、女子 159 名）。平均年























感とする 1 要因の分散分析を行った（Fig. 4）。その結果、適応感尺度の「拒絶感のなさ」
についてのみ全低群と不注意のみ高群との間に有意差が得られた（p<.05）が、それ以外に
クラスター間で有意差は得られなかった（p>.05）。 
【考察】 
 以上より、 
ASD傾向の 
自覚は適応 
感及び自己 
受容感への 
影響が示唆 
されたが、 
ADHD傾向 
の自覚は適 
応感や受容 
感との関連 
はほぼ見ら 
れなかった。 
本研究の結 
果は発達障害を抱える本人の‘困り感’を理解する上での一助となるとともに、発達障害
と単にひとくくりにするのではなく、それぞれの特徴の理解を深めた上での支援の必要性
を示唆するものとなった。 
Fig.1 ASD傾向についてのクラスター
Fig.3 ADHD傾向についてのクラスター
Fig.2 クラスターごとの受容感及び適応感(ASD)
Fig.4 クラスターごとの受容感及び適応感(ADHD)
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